























“East Asian Community” and an Integration in Asia-Pacific









　同論文において鳩山は、日本の外交を、“pursuing our interests in our position between the 
United States and China”（米国と中国の間で国益を追求する）と踏み込みながら、“Another 
national goal that emerges from the concept of fraternity is the creation of an East Asian 













































































































































































































参 加 国・ 地 域 21 13 16
経 済 規 模（注１） 26.9兆ドル 9.9兆ドル 12.0兆ドル
貿 易 額（注２） 14.7兆ドル 7.1兆ドル 8.1兆ドル
域内貿易比率（注2） 65.1% 38.5% 43.5%
人　　　 口（注３） 26.8億人 20.7億人 32.7億人
資料：『通商白書2009』、一部変更を加えた。ドルは米ドル
データの出所：
（注１）IMF World Economic Outlook GDP（2007）：2007年の名目GDP（一部予測値を含む概算）
（注２） IMF Direction of Trade Statistics、 台 湾 貿 易 統 計：2008年。 な お、APECの 公 式web
「Achievements and Benefits〈About ABAC〉」）では、APEC域内貿易比率は67%、域内
貿易額8.4兆ドル（2007年）とのデータもある。APEC〈http://www.apec.
　　　  org/apec/about_apec/achievements_and_benefits.html〉









































































ン基準」（Copenhagen Criteria）の「政治的基準」では、加盟国に“Membership requires that 
candidate country has achieved stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, 







域 外 国 ｣ のEASへ の 参 加 の 条 件 を、 ① 東 南 ア ジ ア 友 好 協 力 条 約（Treaty of Amity and 


















ず、APECの設立母体ともなった太平洋経済委員会（Pacific Basin Economic Council：PBEC）や
太平洋貿易開発会議（Pacific Trade and Development Conference：PAFTAD）、太平洋経済協力





ハティール首相（当時）が1990年に立ち上げを企図したEAEG（East Asia Economic Group：東ア















のの）かつてのように「反対」を表明していない。つまり、wait + and + seeのスタンスでその行
方を見守っているのだと考えられる。その証左に、2005年２月19日にワシントンで開催された「日
米安全保障協議委員会」の声明23では、“Common Strategic Objectives”（地域における共通の戦
略目標）の項目において、“Welcome the development of various forms of regional cooperation, 
while stressing the importance of open, inclusive, and transparent regional mechanisms.”（地域
メカニズムの開放性、包含性及び透明性の重要さを強調しつつ、様々な形態の地域協力の発展を歓




23 　「２＋２共同声明（日米安全保障協議委員会（２＋２）共同発表）」（Joint Statement U.S.-Japan Security 
Consultative Committee、February 19, 2005）




“From its inception as a young Republic, the United States has been a Pacific nation…We have 
strong interests in all points of the Asian compass East, South, Southeast, Northeast and Central 
spanning the entire spectrum of economic, political and security relations… It remains no less so 









on U.S. Policy toward Asia）の中で、彼が述べた“For generations we have been a nation of the 
Pacific. Asia and the United States are not separated by this great ocean; we are bound by it.”
（米国は何世代にも亘り太平洋の国家であった。アジアと米国は太平洋によって分け隔てられてい
るのではなく、結び付いている［筆者訳］）や、“As an Asia-Pacific nation, the United States 
expects to be involved in the discussions that shape the future of this region, and to participate 
fully in appropriate organizations as they are established and evolve.”（米国は、アジア太平洋国
家として、この地域を形づくる議論に関与し、適切な組織が設立され発展する際は、その組織に全
面的に参加することを期待している［筆者訳］）、及び“As America's first Pacific President, I 
promise you that this Pacific nation will strengthen and sustain our leadership in this vitally 













26 　 米 国 防 省〈http://www.defenselink.mil/speeches/speech.aspx?speechid=1160〉“Remarks as Delivered by 












































米首脳会議の直後に行われた共同記者会見で、オバマは、“It is essential for the United States, it 
is essential for Japan, and it is essential for the Asia-Pacific region.”（それ［日米同盟（筆者註）］
は、米国にとって不可欠であり、日本にとっても不可欠であり、また、アジア太平洋地域にとって
も不可欠である［筆者訳］）33と、米国のスタンスを明確に述べている。また、その翌日の「アジ
ア政策演説」において、オバマは、“These are steps that the United States will take to improve 
prosperity, security, and human dignity in the Asia Pacific. We will do so through our close 

















35 　U. S. White House “Remarks by President Obama and Prime Minister Hatoyama of Japan after bilateral 
meeting” , September 23, 2009
図表３　日本の外交・安全保障政策
民　　主　　党 自　　民　　党













































































































































・米国ホワイトハウス（U. S. White House） “Remarks by President Obama and Prime
　Minister Hatoyama of Japan after bilateral meeting” , September 23, 2009
・米国防省 〈http://www.defenselink.mil/speeches/speech.aspx?speechid=1160〉 










・New York Times（電子版NYTimes）, August 27, 2009
・読売新聞、白石隆「地球を読む」、2009年11月１日
〈その他〉
・民主党2009マニフェスト（政権政策Manifesto）、2009年７月27日
・自民党2009マニフェスト（政策BANK）、2009年８月１日
